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ボクシングのパンチ動作において、最も速く収縮し
始める筋は何か
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［Abstract］ 
  The purpose of this study was to have verified a muscle that began to contract fastest in the punch of 
boxing. The Fifteen university-age males with no history of chronic low back pain participated in the study. 
Participants were ranked as BOX (n=8) or CON (n=7). Subjects performed a straight punch with the rear arm 
(dominant arm). Electromyographic activity of deltoid muscle, rectus femoris muscle, rectus abdominis muscle, 
external oblique muscle, internal oblique muscle-transversus abdominis muscle; IO-TrA, multifidus muscle 
were measured. As a result, the IO-TrA was invariably the first contractive muscle in BOX and CON, supporting 
the hypothesized role of this muscle in spinal stiffness generation. 
 


































選手 8 名(Boxing群: BOX)とボクシング経験のな






























2.3 評価項目  
パンチ動作をハイスピードカメラ (NAC社製 










大腿直筋(Rectus femoris muscle; RF)、および体
幹 部 の グ ロ ー バ ル 筋 と し て 腹直筋 (Rectus 
abdominis muscle; RA) 、外腹斜筋 (External 
oblique muscle; EO)、ローカル筋として内腹斜筋
-腹横筋 (Internal oblique muscle-Transversus 
abdominis muscle; IO-TrA)、多裂筋(Multifidus 
muscle; MF)とした7)。なおDEL、RF、RA、EO
は利き手側の片側のみ、IO-TrA、MFは両側とし、









IO-TrAは上前腸骨棘から 2 cm内下方、MFは第 4 
および第 5 腰椎棘突起間の外方 2 cmとした7)。尚、
電極貼付後に各筋が特異的に働くと考えられる動
作を行い、 近傍の筋からのクロストークがないこ














































※DEL:三角筋（Deltoid muscle）, RF:大腿直筋（Rectus femoris muscle）, RA:腹直筋（Rectus abdominis 
muscle ） , EO: 外腹斜筋（ External oblique muscle ） , D/TrA-IO: 利き手の内腹斜 - 筋腹横筋
（Dominant/Internal oblique muscle-Transversus abdominis muscle; ）, N/TrA-IO:非利き手の内腹斜-筋腹
横筋（Nondominant/Internal oblique muscle-Transversus abdominis muscle）, D/MF:利き手の多裂筋
（Dominant/Multifidus muscle）, N/MF:非利き手の多裂筋（Nondominant/Multifidus muscle） 
 －54－
計解析ソフトDr.SPSSⅡ(SPSS社製;東京)を用い、
有意水準は危険率 5 %未満とした。 
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